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Abstract：In the past decade, several researchers have proposed some seminal questionnaires that 
measure motivational regulation strategies. As a results, motivation regulation seems an important 
role during learning and achievement of academic tasks. In spite of these meaningful researches 
have accumulated, there have been a few studies that have focused developmental dimension 
of motivation regulation strategies.  In this study, we collected the acquisition of motivation 
regulation strategies across a wide educational period to use retrospective method.  Participants 
were 192 university students provided self-report when they have started using specific motivation 
strategies and why. Results indicated that most of students used self – consequence for punishment 
strategy when they were in elementary school.  On the other hand, frustration off strategy was 
employed when they were high school students. The results, but this was pilot study, provide 
specific motivational regulation strategies may be started by specific educational states.





Wolters & Benzon （2013）は， Wolters （1999）の尺度の
質問項目に修正を加え，６因子の尺度を示した。以下に，
各因子を示す。




























めりはり方略は，Wolters & Benzon （2013）の環境の調
整方略をより具体化したものと考えられるだろう。負担
軽減方略は，Schwinger et al （2009）の近接目標設定と，














Wolters & Benzon （2013），梅本・田中（2012）の調査





























　興味促進方略　（regulation of situational interest）課題
をより楽しく，ゲームのように考えることで動機づけを
維持，促進しようとする方略である。
　熟達目標の調整　（regulation of mastery goal）課題に
対して，自身の理解や学習を可能な限り改善する，といっ
たように，自分の目標を自分に言い聞かせる方略である。







う と す る 遂 行 接 近 的 な 自 己 対 話（performance – 
approach self - talk）と，クラスメイトに自分があまりで
きていないことを笑われることを想像してやる気を
維持，促進しようとする，遂行回避的な自己対話


























































　調査参加者 大学生 192 名（男性 124 名，女性 68 名，




























































































































































































































剰 確 信（ 実 際 以 上 に 高 く 評 価 ） す る 傾 向（Flavell， 
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